




























The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology has set forth the plan to 
install the school management council system in 10 percent of public schools over next five 
years.　The system was aimed to improve the decision making of schools by reflecting the 
opinions of parents and local community members.
But since the attendees of the councils are tend to inclined to the people from higher social 
classes, the legitimacy of decision-making in the councils should be questioned.　This paper tried 
to clarify how the process of deliberation in the school management council legitimate its 
decisions, and why it is so hard to accomplish such process from the case study of the school 
management council of the new residential area.
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A Study of the “Legitimacy” on the Decision-making
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（34） 一般市民に熟議への促しつつも、そこへ
参加する者たちに過度な制約を強いざる
を得ないといった熟議のジレンマは、エ
イミー・ガットマンら（Amy Gutmann 
& Dennis Thompson）の熟議民主主義を
批判的に検討したウィリアム・ガルスト
ン（William Galston）の論稿においても
指摘されている。しかし、こうしたガル
ストンの批判に対して、ハリー・ブリッ
クハウス（Harry Brighouse）は、熟議
の場は参加者にそれほど過度な要求を強
いているわけではないと論じ、ガットマ
ンらの熟議民主主義を擁護している。こ
うした論争は別稿にて詳細に論じる予定
である。
